




* Sound Level and W orkmen Hearing loss in the Press 
Shops I 
Sho FUJIT A， Kazuyuki TERAMOTO and Ichibei KUDO 
The purpose of this study was to investigate the effect of noise on workmen in the press 
shops. The subjects were 282 workmen in the press shops in 10 factories. Hearing thresholds in 
dB were examined against test frequencies of 250， 500， 1K， 2K， 4K， and 8K Hz， respectively. The 
noise characteristics observed in the factories was 109dB (A) with the peak SPL of 1000 Hz 
Hearing loss dB can be predicted as a function of workmen's years of age as follows: y=-l 
































































(a) リンクプレス 40トン (b) クランクプレス 120トン



































































































能力はF ランク式は20~700 トン ， 11 ラ γF レス式は 5











































1.4 95 100X306 










































註~竺 最大 最小 中央
M 2620 300 620 
A 1700 336 615 
V 17600 1546 2900 
V/M 117 2.7 5.2 
V/A 12.5 4.6 6.0 
M……調査時そのプレス工場で可動していたプレス機
の保有総トン数

























































120トン未満では 97dB (A) 
120~240 トン未満 lOOdBω 
































































¥ 会社名 KK・KN 右 HzX 10 右 dB 左 HzX 10 tr. dB 年度 56・5・27
No 氏 名
年 占性 経 25 50 100 200 400 800 
換算法
25 50 100 200 400 800 
換算法
齢 別 年 3分 4分 6分 3分 4分 6分
1 園田伸幸 15 男 1 1125 25 15 20 15 10 20目。 18.8 18.3 20 30 20 20 20 。23.3 22.3 2l.8 
2 岡本学 15 男 1 1 15 10 5 5 5 5 6.7 6.3 5.8 10 10 o 1 -5 5 5 l.7 l.3 0.8 
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末 I I I 以
椅 9 14 19 24 29 34 39 J二


























プレス工場の騒音と作業者の聴力損失 阻 119 
年齢
" " "6D g U n U D U 缶詰
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時(人数 10 10 20 30 40 50 言十 % 未満 -19 -29 一39-49 以上
15-19歳 35 46 31 20 3 100% 
20-24歳 23 26 39 13 22 5 100% 
25-29歳 24 17 B 22 22 28 3 100% 
30-35歳 34 11 11 11 36 20 11 100% 























ISOの 5年 10 15 20 25 
障害危
険率の 85dB(A) 3% 6 10 13 17 
総計% 40時間
90dB(A) 6 % 13 19 23 26 
作業者 86dB 5年 5-10-15-20-
の難聴 20時間 88dB(A) 未満 9年 14 19 24 出現率 91dB 










調(人数 10 10 20 30 40 50 計%未満 -19 -29 -39 -49 以上
5年未満 60 35 40 18 5 2 100% 
5 -9年 24 25 13 13 28 21 1 1100% 
10-14年 15 13 7 20 40 13 7 100% 
15-20年， 17 5 。6 41 24 24 100% 




















































LA=80~92dB 仏]または Leq= 79~90dB 仏j
(2) 直接作業音の大きさは，図 4表 5に示す通り
LA=87~114dBωまたは Leq=83~104dBω
(3) 直接作業音の周波数特性は図 4に示す通り， 1・2・
0.5KHzの順に大きい。しかしその差は僅かで最大の
1 KHzで、82~109dBωである。
(4) プレス作業者15~69才までの難聴出現率は図 6 で示
す通り38%で， 35才までは18%，それ以上の年令者で
は52%になる。
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